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 “Border Malaria” village study preliminary report: Interview summary 
Gaku Masuda1 
 
This document is an interview summary based on malaria research conducted nearby the Indonesia 
and Malaysia border area located in the inner Borneo Island, where malaria, namely plasmodium vivax has 
been endemic at least since early 1990 up to 2010. Although the content of this interview is limited in many 
ways, we are preparing an integrated paper intended to raise public awareness on the reality of life and 
diseases in a tropical area in the near future. The local population who lives in the middle of the oil palm 
plantation without working in the plantation has difficulty subsisting. They have to rely substantially on the 
city: in this interview, a middle-aged female farmer supports her whole family by means of daily rubber 
tapping and work in the rice field. However they only manage to cumulate under half of the poverty line 
income. 
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アが 30 例、卵形マラリアが 5 例 である。卵形マラリアの 5 例はサラワク州の他の例 [ B. 
Singh 2004 ]からみてサルのマラリアがヒトに感染した人獣共通感染症として近年話題にな
っているp. knowlesi(プラスモディウム ノウリサイ)の可能性が高いと考えてよいだろう。 
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2 サラワク州立大学動物学 資源科学技術学研究科 
3 2009 年のマレーシアの貧困ラインはサラワク州で 912 リンギット/4.8 人世帯である。この家庭は貧困ライ
ンのさらに半分ほどの収入、つまり貧困定義でいうところの極貧ラインで 4 人が暮らしていることになる。
貧困ラインのデータはCIMB, Economic Update, May 2, 2012 ( http://goo.gl/5QORxE ) による。 マレー
シアではラバータッピング労働者の不満から 1951 年にはやくもEPF 制度がはじまった。しかし、この家
族は現在、そのような保護制度の枠外で生きている。 















































































                                                  
4 サラワクの日出の時刻と一致している。 
5 おそらく河川に棲むスナップフィッシュの一種だが、この名称が一般的ではないため同定できない。 







































                                                  
6 定期的な殺虫剤噴霧、蚊帳の提供、患者がでたときの全員血液検査と緊急噴霧など。 
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